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Abstract 
Beachrock which was formed about 0.5 meter higher than high tide is found in Akagurisaki, Ohi Town, 
Fukui Prefecture. The outcrops always get wet by spring water. The sediments are composed of well sorted 
rounded gravels and sands but calcareous shell is not found at all. Intergranular space is occupied by white 
amorphous cement. Magnesium and silicon rich composition of the cement is obtained by EPMA analysis. 
There is a conjecture that the magnesium rich cement was precipitated in spite of solution of calcareous shell 
under saturated state by spring water, because calcium has a higher tendency to ionize than magnesium. 






















第 1 図：位置図： 














第 3 図：ビーチロック露等周辺の地形。 
第 4 図：ビーチロック露頭周辺のスケッチ。 
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第 7 図：薄片写真:横 3mm 岩石片の多くは円磨されている。 
 
 
第 8 図：薄片写真:横 1mm 粒間をセメントが埋める。 
 
 
第 9 図：薄片写真:横 1mm 空隙と接して粒状をなすセメントがある。 
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くおおよそ 47.5 から 48.5%を占める。CaO は 0%から
0.14%しか含まれないが、MgO は 26.5%から 29.3%含
まれる。Al2O3 は 2%から 4%程度含まれる。FeO は
0.5%から 1.5%ほど含まれる。TiO, Cr2O3, MnO, NiO, 
Na2O, K2O, P2O5 は微量で 0%から 0.1%程度である。セ
メントは主にマグネシウムと珪素からなるアモルフ
ァスな物質である。
Cement1 Cement2 Cement3 Cement4 Cement5 Cement6 Cement7 Chromite Quarz 
SiO2 48.66 47.61 47.77 47.40 47.78 48.46 47.73 0.03 100.15 
TiO2 0.03 0.02 0.08 0.06 0.02 0.01 0.03 0.05 0.02 
Al2O3 3.42 3.74 2.90 1.80 1.71 1.68 2.20 9.02 0.06 
Cr2O3 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 56.29 0.00 
FeO 0.91 1.36 1.58 1.30 1.45 0.68 0.98 23.79 0.00 
MnO 0.02 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00 0.02 0.43 0.00 
NiO 0.00 0.07 0.29 0.07 0.06 0.07 0.13 0.06 0.03 
MgO 29.30 27.77 26.51 28.72 28.37 28.62 27.76 6.56 0.00 
CaO 0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.11 0.12 0.00 0.02 
Na2O 0.05 0.05 0.06 0.03 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 
K2O 0.06 0.10 0.10 0.08 0.08 0.05 0.07 0.00 0.01 
P2O5 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


























（JIS K 0102）で分析された（表 2）。特に濃度の高い
イオンはなく、セメントの成分に特徴的なマグネシウ





















試料番号 pH Cl－ Ca Mg Fe Si 
湧水 1 8.1 25 1.3 28 0.1 14 
湧水 2 8.4 20 1.3 32 0.1 15 
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